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Abstract
This paper reviews the evolution of image recording media and examines the issues for the future.
The information recording technology has advanced from hand writing through printing to signal
recording. The signal recording technology has changed further from analog to digital, and conse-
quently the multimedia era has begun. First, this paper gives a brief history of image recording media
in line with the above mentioned technological trend. Next, it describes the process of the evolution of
image recording media from analog to digital and also the significance of digitalization, taking an ex-
ample of the case of digital VTR research and development in which the author was involved in its
early stages. Finally, it discusses the future issues and expectations for the image recording media. It is
clear that higher speed and larger capacity image recording media must be developed for the future. At
the same time, the recording media with better keeping qualities should be investigated. In the view
point of preservation of cultural heritage, the future development of digital archive system is strongly
expected.





































































































































（Read Only Memory）型のものと、記録されていない部分に追記ができるWO（Write Once）












されている（6）。1879 年にスペインのアルタミラの洞窟で約 B.C.2 万年前の彩色壁画が発見さ
れたという有名な事例や、B.C.3500 年頃に古代オリエントで使用された粘土板に彫られた楔
形文字などは、きわめて長い保存寿命を持っている。また、板（木、竹）、草（パピルス）、

















































映画の始まりから約 50 年後の 1954 年にテレビジョンが実用化されたが、1956 年にアン
ペックス社によって放送用 4ヘッド VTR（Video Tape Recorder）が開発されるまで、その映
像を記録するためにはフィルムが用いられていた。1970 年代半ばに家庭用カセット VTRが
発売され、映像記録メディアがパッケージメディアとして普及していくことになる。1995



































































































































































































「日経エレクトロニクス 2004.7.5 p100-101」および「日経サイエンス 2000年12�
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ている。ひとつは、試写用のフィルムの収蔵庫で、保存環境は、温度 18 ℃、湿度 45%に設
定されている。もうひとつは、マスターフィルムあるいはそれに準ずる保存用フィルムの収
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